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The purpose of this study is to exanline the relative―mass iudgm n s in coHision events on
paper―and―pencil tests(S(Static)mode)and to compare them、vith the ones wh n anilnations of
the events were displayed to suttectS(D(Dynamic)mode)in our previous studies  Our subieCtS
in S mode prefer the heuristic based on recipient's poStC01lision speed as in D mOde,but they also
frequently use the one based on post collision speeds of both agent and recipient which l、アas
rarely reported in D mode
These results suggest that the relative―masssudgm ntsin D mode、、アas not afFected in top―
dOAヽIn Way by ``conceptual'' knO、vledge accessed in S mOde and are specinc tO ``perceptual"
situatuons This difference of relative―mass iudgments between S mode and D mode is
presumed to be due to the unavailability of“co■ision"contexts in S mode
rてて,υpοrtrsi c。■ision events,relative―niass iudgment,heuristics,naive physics




























































理学的検討が報告 されて きた (Caramazza,






































































































































































mm,71 mm,各事象の y.zの長さは表 1に示
すとおりである。6種類の事象それぞれにつき1
ページ,計6ペー ジの本課題用紙の前後に,教
















































































o1                     09
弾性係数







































































































































③ Dモー ドで はAgent方略 の使 用 が
Recipient方略の使用に次ぐと考えられ
たが,Sモー ドではむしろ,Dモードでは
ほ とん ど報 告 され なかったAgent/
Recipient方略の使用 を示唆す る (A
一A)タィプの比率 (30%)が(R一A)
タイプに次いで高い。
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総   括
本研究では,衝突事象での質量比判断の課題


















適用 して実験的検討 を行つた研究 として
Runeson&Frykholm(1981)等がある。
2)Todd&Warren(1982)の提出した3つの方









た研究 (McCloSkey, Washburn, & Felch,
1983)や「落下対象の軌道」「管から飛び出す対
象の軌道」両方 を扱った研究 (McCloSkey,
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